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Social stratification is without doubt one of the most central dimensions of sociologi-
cal research, in Switzerland as well as elsewhere, even in studies that focus on other 
topics than inequalities. In a period of particularly fundamental probing of the very 
relevance of this area’s basic concepts and results, it seems worthwile to step back 
and see what has been done so far in Swiss stratification research. It will not be pos-
sible in this short introduction to develop a full-blown analysis allowing for a well-
founded appreciation of the state of the art in Swiss sociology, but it may be useful to 
mention the main areas and studies that should be taken into account if such an ap-
preciation were to be achieved. 
While there do not exist many pieces of straightforward research directly focused on 
the system of social inequalities or stratification and its corollaries in Switzerland (but 
see Boltanski, 1966; Levy et al., 1997; Lamprecht & Stamm, 2000; Stamm et al., 2002), 
several specific aspects of this system have been repeatedly examined. These specific 
studies can be divided into four broad groups. 
A first group deals with the distributional inequalities of various types of social goods 
or dimensions of inequality: income (Buhmann, 1988; Suter & Meyer-Fehr, 1989; 
Buchmann & Sacchi, 1995; Leu et al., 1997), education (Lamprecht & Stamm, 1996; 
Tillmann, 1997; Buchmann et al,. 1999; Leemann, 2002), specific kinds of properties 
like houses or appartments, occupational positions (Joye & Schuler, 1995), health (Weiss, 
1993; Maeder et al., 1999; Gubéran & Ussel, 2000), leisure activities (Lalive d’Epinay et 
al., 1982; Lamprecht & Stamm, 1994), political power (at least in the form of communi-
ty studies like those of Bassand & Fragnière, 1976, 1978) or practical life situations 
(Murmann et al., 1988). Most of these studies concern, quite classically, individuals, 
but some of them also focus on subnational units such as cantons (Hoby & Schindler, 
1972; Kerr, 1974; Hoby, 1975; Bieri et al., 1977; Nef, 1980; Joye, 1987; Bauer & Spycher, 
1994) or regions (Bassand, 1980; Meier-Dallach et al., 1982; Bühler, 1996, 2001). Anoth-
er aspect, traditionally not seen as closely related to stratification, but very important 
for its institutionalisation through the organisation of occupational work, are the dif-
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ferent forms of labour market segmentation, especially its gender segregation (Charles, 
1987, 1995, 1998, 2000; Charles & Buchmann, 1994; Flückiger et al., 1995; Heintz et al., 
1997; Buchmann et al., 2002). 
A second group of studies focuses on specific social groups with specific locations in the 
stratification system. On the one hand there are several studies on privileged groups 
(elites) (Höpflinger, 1980; Kriesi, 1980; Rusterholz, 1985; Urio et al., 1989; Masnata & 
Rubattel, 1991; Nollert, 1998; Rothböck et al., 1999; Mäder & Streuli, 2002). On the 
other hand particularly poorly equipped groups have been analysed, be it for specific 
reasons like poor education (Eckmann, 1994), or for generalised discrimination like 
immigrants and their children (Hofmann-Nowotny, 1973, 2001; Farago et al., 1996; 
Bolzman, 1996; Wicker et al., 1996; Moser et al., 2001), poor people in general, includ-
ing working poor (Glardon, 1984; Enderle, 1987; Marazzi, 1986; Buhmann, 1988; Hai-
nard et al., 1990; Joliat, 1991; Mäder et al., 1991; Perruchoud-Massy, 1991; Farago & 
Füglistaler, 1992; Füglistaler & Hohl, 1992; Höpflinger & Hafner, 1996; Leu et al., 
1997; Liechti & Knöpfel, 1998; Ulrich & Binder, 1998; Walter, 1999; Streuli & Bauer 
2001), women, including lone parenting (Held & Levy, 1974; Borkowsky & Streckei-
sen, 1989; Suter et al., 1996; Nadai & Ballmer-Cao, 1998; Heintz & Nadai, 1998; 
Bühler, 2001), old age (Schweizer, 1980; Gilliand, 1983; Lüthi, 1983; Lalive d’Epinay et 
al., 1983, 2000), welfare recipients (Biderbost, 1983; Höpflinger & Wyss, 1994; Salzgeber 
& Suter, 1997; Rüst, 1995, 1996, 1998, 2000; Fluder & Stremlow, 1999), unemployed 
(Aeppli et al., 1996, 1998) and marginalized groups like drug depended persons 
(Fahrenkrug et al., 1995) or AIDS victims (Godenzi et al., 2001).  
A third important topic of stratification research deals with social mobility. These stud-
ies refer to the national level (Buchmann et al., 1996; Levy et al. 1997), to specific can-
tons (Girod, 1977) or to specific dimensions of inequality (e.g. Tilmann, 1997, for edu-
cational mobility). No attempt has yet been made to come to an encompassing as-
sessment of the Swiss mobility regime, although a first international comparison can 
be found in Levy et al. (1997). 
A fourth group of studies is concerned with the social perception, practical experience 
and evaluation (legitimacy) of social inequalities (Meier & Rosenmund, 1982; Lorenzi-
Cioldi & Joye, 1988; Zwicky, 1989; Zwicky & Hischier, 1992; Karrer, 1998; Stamm et 
al., forthcoming), an area where sociology neighbours social psychology in an espe-
cially close connection. 
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While most Swiss studies on inequalities and social mobility adhere to the dominant 
paradigm of status attainment (see Bornschier, 1991, for some remarks on its main-
stream status) with its rather individualistic orientation, some studies focus the struc-
ture of the stratification system as such (Buchmann, 1991; Ruschetti & Stamm, 1991; 
Levy et al., 1997; Lamprecht & Stamm, 2000). Quite coherently, various authors find 
evidence for the so-called « elevator effect » concerning the evolution of educational 
inequalities (i.e., generalised intergenerational upwards movement combined with 
continuing inequalities, distributional as well as concerning mobility chances – cf. 
Lamprecht & Stamm, 1996; Levy et al., 1997, and others), increasing inequalities of 
income and fortune (Lamprecht & Graf, 1991; Buchmann & Sacchi, 1995; Levy et al., 
1997) during the second half of the 20th century, whereas the considerable changes of 
the country’s economic structure (Levy, 1999) do not seem to have profoundly al-
tered the hierarchical distribution of occupational positions (Levy et al., 1997), probably 
due to the partially simultaneous increase of tertiarisation and rationalisation. Never-
theless, there are hints at a tendency towards a decreasing importance of the middle 
classes, at least in income terms, from the late seventies until the end of the 20th cen-
tury. Concerning the relationships between various dimensions of inequality, the 
dominant hypothesis is that of relatively far-going and still progressing decrystallisa-
tion (Beck, 1983, several authors in Berger & Hradil, 1990, Berger & Vester, 1998, and 
many others), undergirding the thesis of far-reaching individualisation in contempo-
rary societies. Insofar as temporal comparisons are possible,1 Swiss results lead glob-
ally to the conclusion that there is no coherent tendency, i.e., that in the second half 
of the 20th century the existing middle degree of crystallisation seems to be rather con-
stant, contrary to the cited hypothesis. 
Several authors have noticed the contradiction between the generalised and increas-
ing perception of the existing inequalities and their decreasing acceptance or legitimacy 
(Hischier & Zwicky, 1992; Buchmann & Sacchi, 1995; Levy et al., 1997). The most 
probing investigation so far of the perception of social inequalities, of their legitima-
cy and of possible ways of controlling them has been realised by Stamm et al. (forth-
coming) who show that while there is, e.g., considerable readiness to increase the 
progressive character of taxation, the accepted  degrees of possible progressiveness 
remain below what they already are – a somewhat bewildering result that may testi-
fy widespread disinformation, but also to an equally widespread loss of credibility of 
                                                
1 The « window of observation » at hand is not very long (relatively comparative data exist since 1975; Levy et 
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traditional criticisms, political strategies and actors (especially left-wing parties and 
labour unions) having taken positions against the distributional reality.2 These sur-
prising results would amply justify a much more detailed investigation into popular 
political perceptions than what has yet been undertaken in Switzerland. There may 
be some cultural constants as already interpreted by Boltanski (1966) for the early 
sixties and partially confirmed by Karrer (1998), but we know clearly too little about 
the mental landscapes in matters of social inequality. 
Some Swiss sociologists have participated in the debate about the relevance of stratifi-
cation in post-industrial society as spurred mainly by European writers since the begin-
ning of the eighties (Gorz, 1980; Beck, 1983; Matthes, 1983; Offe, 1984; Clark & Lipset, 
1991, 1993; Gross, 1994), with an « alternative » frequently seen in life-styles and cul-
tural preferences (Juan, 1991; Müller, 1992; Vester, 1993; Spellerberg, 1996). Most of 
them have taken a rather reserved stance towards relativist or even culturalist argu-
ments (the whole volume edited by Bornschier, 1991 testifies to this posture, see also 
Levy et al., 1997 who already attempted to partially integrate cultural preferences 
and aspects of life-styles into their analysis without renouncing to a more or less clas-
sical view of multidimensional stratification), showing the enduring persistence of 
inequalities and of their empirical relevance. Others have tried to integrate cultural 
aspects more systematically (Stamm & Lamprecht, 1996; Stamm et al., forthcoming). 
Even the most « subjectivist » study of the significance of living in modest and inter-
mediate social positions (Karrer 1998) shows rather dramatically the permanence of 
social inequalities’ structuring potential on peoples’ every-day life and perspectives, 
and its author expresses no doubt about the reality of social stratification. 
Although a detailed evaluation of the state of the art of stratification and inequality 
research is beyond the scope of this introduction, we would like to conclude by 
pointing to some general shortcomings. As has been documented above, there is a 
vast and rapidly growing literature on specific aspects of inequalities. There are, how-
ever, only scant attempts at describing the Swiss social structure in a comprehensive 
and integrative way as it has been done for other countries (see, e.g., Schäfers, 1981; 
                                                                                                                                                   
al. 1997, 98). 
2 Some non-published results of the 1991 stratification study (Levy et al., 1997) indicate that class consciousness 
as operationalised by Wright (1988 and other publications) still exists in Switzerland in the sense that the subjec-
tive positioning on a scale of interest conflict between workers and employers sensibly correlates with one’s own 
occupational position, but that there are little participational correlates of these attitudes, and what can be identi-
fied does not point to institutional political actors : the stronger the respondents’ pro-worker attitude, the more 
often they sympathise with protest movements, but barely with labour unions or left parties. 
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or Geissler, 1996 for Germany, in a somewhat different vein Forsé et al., 1993 for 
France). There exist some attempts at encompassing presentations, but they remain 
largely documentary (Blancpain, et al. 1978; BFS, 1981; Suter, 2001), are not aimed at 
a scientific audience (Levy, 1998) or have the character of a manual (Oetterli & 
Zeugin, 1985). 
A second shortcoming concerns the still existing blind spots within stratification and 
inequality research. On the one hand there are specific aspects and dimensions of 
social inequality that have not been addressed until now. This applies, for instance, 
to consumption patterns and structures as well as to wealth and fortune. On the oth-
er hand there are certain social groups largely ignored by stratification and inequali-
ty research - let us mention particularly two groups: people with a handicap and 
children and youth.  
A third shortcoming is that the Swiss stratification and inequality research has failed 
to adequately take into account important areas and dimensions connected with 
stratification and social inequality. In particular, two dimensions are rarely treated: 
First, the meso-level of analysis or meso-structural phenomena and their relevance 
for individual status attainment and stratification analysis, and, second, implications 
of political interventions, e.g. the redistributive role of taxes, direct and indirect state 
transfers (but see Suter & Mathey, 2000/2002). 
A fourth shortcoming is connected with the rather poor treatment of temporal and 
spatial aspects. Although social mobility analysis is an important focus of stratifica-
tion research, there have been only few attempts at consequently employing a dy-
namic research design (e.g. panel analysis, repeated cross-section analysis, life course 
analysis). Concerning the spatial dimension there is a lack of comparative studies at 
the national level (e.g. differences and similarities regarding specific aspects or social 
groups between Switzerland and other European or Western countries; but see for 
example Bornschier, 1986; Budowski et al., 1999; Heintz, 2001 or Charles, 2002) but 
also at the sub-national (e.g. regions, cities)3 and at the supra-national level (e.g. ine-
quality effects of globalisation processes).  
A fifth shortcoming, and not the least, concerns the systematic integration of the 
gender perspective into stratification and mobility analyses. While it cannot be said 
                                                
3 See, however, the various studies on inequalities between cantons we have mentioned earlier. 
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that this perspective has remained absent from Swiss research in our area, the gender 
sensibility of much research is still in need of development in order to overcome the 
base-line of simply adding the sex  variable into the analysis. 
Most of the contributions in the present volume have been presented at the panel on 
Social stratification and inequality of the Geneva congress of the Swiss Sociological 
Association in September 2001. In this volume the contributions are arranged by lev-
el of analysis, starting with the more generally oriented theoretical, comparative and 
macro-sociological studies and concluding with the more specific analyses focussing 
on specific social groups.  
All contributions refer, although to different degrees, to the shortcomings and blind 
spots discussed above. The contribution of René Levy deals with the meso-structural 
level of the social order (cf. third shortcoming). Christian Suter and Denise Paris pre-
sent a comparative analysis employing the relative deprivation perspective which is 
based on consumption patterns (cf. second and fourth shortcoming). Yves Flückiger, 
José Ramirez, Joseph Deutsch and Jacques Silber examine effects of economic globalisa-
tion on inequality (cf. fourth shortcoming). Max Bergman, Dominique Joye and Beat Fux 
address changes in the social mobility and inequality patterns during the critical dec-
ade of the 1990s (cf. fourth shortcoming). Monica Budowski, Robin Tillmann and Max 
Bergman are employing an gender perspective on social stratification and poverty 
(fifth shortcoming). Monica Budowski and Christian Suter deal with the dynamic as-
pects of poverty in the case of single mothers (fourth shortcoming). Finally, Ueli 
Mäder and Elsa Streuli investigate on the inequality aspects of fortune and wealth (se-
cond shortcoming). While these contributions, of course, shall not be able to remedy 
all of the shortcomings mentioned above, they shall hopefully contribute to a deeper 





Aeppli, Daniel C., C. Hotz, V. Hugentobler & Roland Theiss (1996), Die Situation der Ausgesteuerten. Bern: 
Haupt 
Aeppli, Daniel C., Brigitte Hoffmann & Roland Theiss (1998), Ausgesteuerte in der Schweiz. Ein Situationsber-
icht. Bern: Paul Haupt 
Bassand, Michel et Jean-Pierre Fragnière (1976), Les ambiguïtés de la démocratie locale : la structure du 
pouvoir de deux villes jurassiennes, Saint-Saphorin : Georgi. 
Bassand, Michel et Jean-Pierre Fragnière (1978), Le pouvoir dans la ville : essai sur la démocratie urbaine, 
Vevey : Delta. 
Bassand, Michel (1980), Die regionale Entwicklung. ein Beispiel asynchronen Wandels. in : Guido 
Hischier, René Levy & Werner Obrecht (Hrsg.), Weltgesellschaft und Sozialstruktur. Diessenhofen : 
Rüegger. 
Bauer Tobias und Stefan Spycher (1994), Verteilung und Besteuerung des Reichtums im Kanton Zürich.  
Eine Analyse der Staatssteuerstatistiken 1945-1991. Studie im Auftrag der SP des Kantons Zürich. Bern: 
BASS.  
Beck, Ulrich (1983), Jenseits von Stand und Klasse? Gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und 
die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten, in : Reinhard Kreckel (Hrsg.), Soziale 
Ungleichheiten, Göttingen : Schwartz (Soziale Welt, Sonderband 2), 35-74. 
Berger, Peter A. & Stefan Hradil (Hrsg.) (1990), Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile. Göttingen : 
Schwartz (Soziale Welt, Sonderband 7). Göttingen. 
Berger, Peter A. & Michael Vester (Hrsg.) (1998), Alte Ungleichheiten – Neue Spaltungen. Opladen: Leske 
+ Budrich. 
Biderbost S. 1983. Hilfe als Problem: Eine empirische Untersuchung zur Situation alleinstehender Männer in 
der Stadt Zürich, die von der öffentlichen Sozialhilfe betreut werden. Zürich: Limmat 
Bieri, Stephan et al. (1977), Die Kluft zwischen armen und reichen Kantonen in der Schweiz, Bern : Haupt. 
Blancpain, Robert et al. (1978), Schweizer Almanach. Bern : Paul Lang. 
Boltanski, Luc (1966), Le bonheur suisse, Paris : Minuit. 
Bolzman, Blaudio (1996), Sociologie de l’exil : une approche dynamique – l’exemple des réfugiés chiliens en 
Suisse. Zurich : Seismo. 
Borkowsky, Anna & Streckeisen, Ursula (1989), Arbeitsbiographien von Frauen. Eine soziologische Unter-
suchung objektiver und subjektiver Aspekte. Grüsch : Rüegger. 
Bornschier, Volker (1984), Zur sozialen Schichtung in der Schweiz, Schweizerische Zeitschrift für Soziolo-
gie, 3/10, 647-88. 
Bornschier, Volker (1986): Social Stratification in Six Western Countries: The General Pattern and 
Some Differences, Social Science Information 25/4, 797-824. 
Bornschier, Volker (1991), Zum Problem der sozialen Ungleichheit. Mit einem forschungsgeschicht-
lichen Abriss. in : Volker Bornschier (Hrsg.), Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur 
gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft, 
Zürich : Seismo, 9-33. 
Buchmann, Marlis (1991), Soziale Schichtung im Wandel: Zur Differenzierung der Struktur sozialer 
Ungleichheit in der Schweiz, in: Volker Bornschier, éd., Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher 
Arbeiten zur gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen 
Zentrumsgesellschaft, Zürich : Seismo, 215-231. 
Buchmann Marlis, Markus König, Jiang Hong Li & Stefan Sacchi unter Mitarbeit von Urs Meier (1996) 
Berufliche Aufstiegschancen und Abstiegsrisiken im Wandel, Berne : Office fédéral de la statistique. 
Buchmann Marlis, Markus König, Jiang Hong Li & Stefan Sacchi (1999), Weiterbildung und Bes-
chäftigungschancen. Chur/Zürich: Rüegger. 
Buchmann, Marlis, Irene Kriesei, Andrea Pfeifer & Stefan Sacchi (2002): halb drinnen – halb draussen. 
Analysen zur Arbeitsmarktintegration von Frauen in der Schweiz. Chur/Zürich: Rüegger. 
Buchmann, Marlis et al. (1993), The Lifelong Shadow. Social Origins and Educational Opportunities in 
Switzerland. In: Yossi Shavit et Hans-Peter Blossfeld, éds, Persistent Inequality. Changing Educa-
tional Attainment in Thirteen Countries, Boulder : Westview, 177-192. 
Buchmann, Marlis et Stefan Sacchi (1995), Zur Entwicklung der Einkommensungleichheit in der 
Schweiz seit den siebziger Jahren. Eine Forschungsnotiz, Revue suisse de sociologie, 1/21, 177-185. 
8 
 
Budowski, Monica, Thoams L. Hanson & Christian Suter (1999), Living Conditions of Single Mothers 
in Zurich, Switzerland and Urban United States, in:  Christoph Maeder, Claudine Burton-
Jeangros & Mary Haour-Knipe (eds.), Health, Medicine and Society. Contributions to the Sociology of 
Health. Zurich : Seismo, 256-287. 
Bühler Elisabeth et al. (1996) Regionale Arbeitsmärkte für Frauen und Männer, Berne : Office fédéral de la 
statistique. 
Bühler, Elisabeth (2001), Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz. Zürich: Seismo. 
Buhmann, Brigitte (1988), Wohlstand und Armut in der Schweiz. Eine empirische Analyse für 1982, Grüsch : 
Rüegger. 
Bundesamt für Statistik (1981), Sozialdindikatoren für die Schweiz (6 vols), Bern : BfS. 
Charles, Maria (1987), Geschlechterspezifische Arbeitsmarktsegregation in der Schweiz, Revue suisse de 
sociologie, 1/13, 1-27. 
Charles, Maria (1995), Berufliche Gleichstellung - ein Mythos? Geschlechter-Segregation in der schweizer-
ischen Berufswelt, Bern :  Bundesamt für Statistik. 
Charles, Maria (2002), Schweizerische Besonderheiten im Vergleich mit anderen westlichen Ländern 
in: Marlis Buchmann, Irene Kriesei, Andrea Pfeifer & Stefan Sacchi, halb drinnen – halb draussen. 
Analysen zur Arbeitsmarktintegration von Frauen in der Schweiz. Chur/Zürich: Rüegger, 207-228. 
Charles, Maria & Marlis Buchmann (1994), Assessing Micro-Level Explanations of Occupational Sex 
Segregation: Human-Capital Development and Labor Market Opportunities in Switzerland, Re-
vue suisse de sociologie, 3/20, 595-620. 
Clark, Terry Nichols & Seymor Martin Lipset (1993), The Declining Political Significance of Social 
Class. International Sociology, 3/8, 293-316. 
Clark, Terry Nichols & Seymor Martin Lipset (1991), Are Social Classes Dying?, International Sociology, 
4/6, 397-410. 
Donzé, Laurent (1995), La situation socio-économique des ménages suisses de personnes âgées en 1990, Bel-
linzona : Istituto di ricerche economiche.  
Eckmann-Saillant, Monique, Claudio Bolzman & Gérard de Rham (1994), Jeunes sans qualification. Tra-
jectoires, situations et stratégies. Genève : IES. 
Enderle, Georges (1987), Sicherung des Existenzminimums im nationalen und internationalen Kontext. 
Bern : Haupt.  
Fahrenkrug, Hermann et al. (1995), Illegale Drogen in der Schweiz 1990-1993. Zürich : Seismo. 
Farago, Peter & Peter Füglistaler (1992) Armut verhindern. Die Zürcher Armutsstudien: Ergebnisse und 
sozialpolitische Vorschläge. Zürich : Fürsorgedirektion des Kantons Zürich. 
Farago, Peter, Claude Hunold & Fredy Kuhn, unter Mitarbeit von Jan Boruvka(1996) Ausländische 
Erwerbstätige in der Schweiz, Eine Strukturanalyse, Bern  : Bundesamt für Statistik. 
Fischer, Georg (1980), Der Wohlstand der Kantone. Bern und Stuttgart: Haupt. 
Flückiger, Yves, Martine Boymond et Jacques Silber (1995), Ségrégation entre hommes et femmes sur le 
marché du travail. Une analyse sur la base de l’indice de Gini, Berne : Office fédéral de la statistique. 
Fluder R, Stremlow J. 1999. Armut und Bedürftigkeit. Herausforderungen für das kommunale Sozialwesen. 
Bern: Haupt  
Forsé, Michel, Jean-Pierre Jaslin, Yannick Lemel, Henri Mendras & Jean-Hugues Déchaux (eds., 1993), 
Recent Social Trends in France 1960-1990. Frankfurt/Main and Montreal : Campus and McGill-
Queen’s University. 
Füglistaler Peter & Marcela Hohl (1992). Armut und Einkommensschwäche im Kanton St. Gallen. Bern: 
Haupt. 
Geissler, Rainer (1996), Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer 
Zwischenbilanz zur Vereinigung. Opladen : Westdeutscher Verlag. 
Gilliand, Pierre (dir., 1983), Rentiers AVS. Une autre image de la Suisse. Lausanne : Réalités sociales. 
Girod, Roger et al. (1977), Inégalité inégalités. Analyse de la mobilité sociale, Paris : Presses universitaires 
de France. 
Glardon, Marie-Jo (1984), Les pauvres dans la ville. à la recherche des familles sous-prolétariennes à Genève. 
Lausanne : Editions d’en-bas. 
Godenzi, Alberto, Laura Mellini, Jacqueline Pe Puy (2001), VIH / SIDA, Lien de Sang, Lien de Coeur. 
Paris, L'Harmattan.  
Gorz, André (1980), Adieux au prolétariat. Au delà du socialisme. Paris : Galilée. 
Gross, Peter (1994), Die Multioptionsgesellschaft. Frankfurt/Main : Suhrkamp. 
9 
 
Gubéran, Etienne & Massimo Usel (2000), Mortalité prématurée et invalidité selon la profession et la classe 
sociale à Genève, et Ecarts de mortalité entre classes sociales dans les pays développés. Genève : OCIRT. 
Gurny, Ruth, Paul Cassée, Hans-Peter Hauser & Andreas Meyer (1984), Karrieren und Sackgassen. Wege 
ins Berufsleben junger Schweizer und Italiener in der Stadt Zürich, Diessenhofen : Rüegger. 
Hainard, François, Marion Nolde, Gilberte Memminger & Marlène Micheloni (1990), Avons-nous des 
pauvres ? Enquête sur la précarité et la pauvreté dans le canton de Neuchâtel. Neuchâtel : Cahiers de 
l’ISSP No. 12. 
Heintz, Bettina, Dagmar Müller & Heike Roggenthin (2001), Gleichberechtigung zwischen globalen 
Normen und lokalen Kontexten. Deutschland, Schweiz, Marokko und Syrien im Vergleich, in: 
Bettina Heintz (Hrsg.), Geschlechtersoziologie, Sonderheft 41/2001, Kölner Zeitschrift für Soziologie 
und Sozialpsychologie. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 398-430. 
Heintz, Bettina, Eva Nadai, Regula Fischer & Hannes Ummel (1997), Ungleich unter Gleichen. Studien 
zur geschlechtsspezfischen Segregation des Arbeitsmarktes. Frankfurt/New York: Campus. 
Heintz, Bettina & Eva Nadai (1998), Geschlecht und Kontext. De-Institutionalisierungsprozesse und 
geschlechtliche Differenzierung, Zeitschrift für Soziologie 27: 75-93. 
Heintz, Peter (1980), Socioeconomic Changes of the Swiss Cantonal System and Some Political Conse-
quences, in : Michel Bassand, Urbanisation, développement régional et fédéralisme, St. Saphorin : 
Georgi. 
Held, Thomas & René Levy (1974), Die Stellung der Frau in Familie und Gesellschaft. Eine soziologische 
Analyse am Beispiel der Schweiz. Frauenfeld : Huber. 
Hoby, Jean-Pierre (1975), Bildungssystem und Gesellschaft. Ein Beitrag zur Darstellung ihrer Interde-
pendenz. Bern : Lang. 
Hoby, Jean-Pierre & Brigit Schindler (1972), Centralized and Decentralized Development of National 
Subunits : Switzerland, in : Peter Heintz (ed.), A Macrosociological Theory of Societal Systems I. 
Bern : Huber, 170-94. 
Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim (1973), Soziologie des Fremdarbeiterproblems. Eine theoretische und 
empirische Analyse am Beispiel der Schweiz. Stuttgart : Enke. 
Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim (Hrsg., 2001), Das Fremde in der Gesellschaft. Ergebnisse soziolo-
gischer Forschung. Zürich : Seismo. 
Höpflinger, François (1980), Das unheimliche Imperium. Wirtschaftsverflechtung in der Schweiz, Zürich : 
Eco. 
Höpflinger François & Denise Hafner (1996), Armut und soziale Probleme im Kanton Graubünden. Chur: 
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement. 
Höpflinger François & Kurt Wyss (1994), Am Rande des Sozialstaates. Formen und Funktionen öffentlicher 
Sozialhilfe im Vergleich. Bern: Haupt 
Hutmacher, Walo (1993), Quand la réalité résiste à la lutte contre l’échec scolaire. Analyse du redoublement 
dans l’enseignment primaire genevois, Genève : Cahier 36, Service de la recherche sociologique. 
Jobin, Claire (1995), Entre les activités professionnelle et domestique: la discrimination sexuelle, Lausanne : 
Editions d’en bas. 
Joliat, Jean-Pierre (1992), Pauvreté dans le canton du Jura. Delémont: Service de l'aide sociale. 
Joye, Dominique (1987), Structure politique et structure sociale. Analyse écologique des votations suisses 
1920-1980. Saint-Martin-d’Hères : BDSP/CNRS. 
Joye, Dominique & René Levy (1994), Vers une analyse de la stratification sociale en Suisse, Revue 
suisse de sociologie, 2/20, 405-437. 
Joye, Dominique & Martin Schuler (1995), La structure sociale de la Suisse. Catégories socioprofessionnelles, 
Berne : Office fédéral de la statistique. 
Juan, Salvador (1991), Sociologie des genres de vie. Morphologie culturelle et dynamique des positions sociales, 
Paris : Presses universitaires de France. 
Karrer, Dieter (1998), Die Last des Unterschieds. Biographie, Lebensführung und Habitus von Arbeitern und 
Angestellten im Vergleich. Opladen: Westdeutscher Verlag. 
Kerr, Henry (1974), Switzerland : Social Cleavages and Partisan Conflict, London/Beverly Hills : Sage. 
Kriesi, Hanspeter (1980), Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik. 
Campus, Frankfurt/Main. 
Lalive d’Epinay, Christian, Jean-François Bickel, Carole Maystre & Nathalie Vollenwyder (2000), 
Vieillesses au fil du temps. Une révolution tranquille. Lausanne : Réalités sociales. 
10 
 
Lalive d’Epinay, Christian et al. (1983), Vieillesses. Situations, itinéraires et modes de vie des personnes âgées 
aujourd’hui. Genève : Georgi. 
Lalive d’Epinay, Christian, Michel Bassand, Etienne Christe & Dominique Gros (1982), Temps libre : 
culture de masse et culture de classes aujourd’hui, Lausanne : Favre. 
Lamprecht, Markus & Martin Graf (1991), Statuszuweisung in den siebziger und achtziger Jahren, in : 
Volker Bornschier (Hrsg.)., Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesellschaftlichen 
Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft, Zürich : Seis-
mo, 189-214. 
Lamprecht, Markus & Stamm Hanspeter (1994), Die soziale Ordnung der Freizeit, Zürich : Seismo. 
Lamprecht, Markus & Hanspeter Stamm (2000), Soziale Lagen in der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift 
für Soziologie 2/26, 261-295. 
Lamprecht, Markus et Hanspeter Stamm (1996), Soziale Ungleichheit im Bildunswesen, Bern: Bundesamt 
für Statistik. 
Leemann, Regula Julia (2002), Chancenungleichheiten im Wissenschaftssystem. Wie Geschlecht und 
soziale Herkunft Karrieren beeinflussen. Chur/Zürich: Rüegger. 
Leu, Robert, E. Stefan Burri & Tom Priester (1997), Lebensqualität und Armut in der Schweiz. Haupt, 
Bern. 
Leu, Robert E., Brigitte Buhmann et René L. Frey (1988), Einkommens- und Vermögensverteilung: Die 
Begüterten und die weniger Begüterten, in: René L. Frey & Robert E. Leu (Hrsg.), Der Sozialstaat 
unter der Lupe. Wohlstandsverteilung und Wohlstandsumverteilung in der Schweiz, Basel : Helbing und 
Lichtenhahn, 33-73. 
Levy, René (1999), Sozialstruktur und Wirtschaftsstruktur. in: Ulrich Klöti et al. (dir.), Handbuch 
„Politisches System der Schweiz“. Zürich : NZZ-Verlag, 53-74. 
Levy, René (1998), The social structure of Switzerland. Outline of a Society. Zürich : Pro Helvetia. 
Levy, René, Dominique Joye, Olivier Guie & Vincent Kaufmann (1997), Tous égaux? De la stratifica-
tion aux représentations. Seismo, Zürich. 
Levy, René et Joye Dominique (1994), What is Switzerland’s stratification like : classes, Prestige, Gra-
dation, Professional categories ? International Sociology, 3/9, 313-335. 
Liechti, Anna und Carlo Knöpfel (1998), Trotz Einkommen kein Auskommen – working poor in der Schweiz. 
Luzern: Caritas. 
Lorenzi-Cioldi, Fabio et Dominique Joye (1988), Représentations sociales de catégories socio-
professionnelles : aspects méthodologiques, Bulletin de psychologie. 384, 377-390. 
Lüthi, Ambros (1983), Die wirtschaftliche Ungleichheit im Rentenalter. Universitätsverlag, Freiburg i. Ue. 
Mäder Ueli, Franziska Bidermann, Barbara Fischer & Hector Schmassmann (1991). Armut im Kanton 
Basel-Stadt. Basel. (Social Strategies, Vol. 23) 
Mäder, Ueli & Elsa Streuli (2002), Reichtum in der Schweiz - Porträts, Fakten, Hintergründe. Zürich : Rot-
punktverlag. 
Maeder, Christoph, Claudine Burton-Jeangros & Mary Haour-Knipe (eds., 1999), Health, Medicine and 
Society. Contributions to the Sociology of Health. Zurich : Seismo. 
Marazzi, Christian (1986), La povertà in Ticino. Dipartimento delle opere sociale, Bellinzona. 
Masnata, François & Claire Rubattel (éds) (1991), Le pouvoir suisse 1291-1991, Lausanne : Editions de 
l’Aire. 
Matthes, Joachim (1983), Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. Deutschen Soziologentages in 
Bamberg 1982, Frankfurt/Main : Campus. 
Meier-Dallach, Hans-Peter, Susanne Hohermuth, Rolf Nef & René Anliker (1982), Zwischen Zentren 
und Hinterland. Probleme, Interessen und Identiäten im Querschnitt durch die Regionstypen der Schweiz. 
Diessenhofen : Rüegger. 
Meier, Hans-Peter & Moritz Rosenmund (1982), CH-Cement. Das Bild der Schweiz im Schweizervolk, 
Zürich : Eco.  
Moser, Catherine, Doris Nyfeler & Martine Verwey (Hrsg.), Traumatisierungen von Flüchtlingen und Asy 
Suchenden. Einfluss des politischen, sozialen und medizinischen Kontextes. Zürich : Seismo. 
Müller, Hans-Peter (1992), Sozialstruktur und Lebensstile. Der neuere theoretische Diskurs über soziale Un-
gleichheit, Frankfurt/Main : Suhrkamp. 
Murmann, Armin, Muriel Pecorini, Gérard de Rham & Carlos Lozarès (1988), Portrait des salariés ro-
mands. Lausanne : Editions d’en-bas. 
Nef, Rolf (1980), Stuktur, Kultur und Abstimmungverhalten, Revue suisse de sociologie 2/6, 155-190. 
11 
 
Nadai, Eva & Thanh-Huyen Ballmer-Cao (eds) (1998): Grenzverschiebungen. Zum Wandel des Ges-
chlechterverhältnisses in der Schweiz. Zürich: Rüegger.  
Nollert, Michael (1998), Interlocking Directorates in Switzerland: A Network Analysis. Schweizerische 
Zeitschrift für Soziologie 1/24, 31-58. 
Oetterli, Jörg & Peter Zeugin (Hrsg.), Einführung in die Gesellschaftskunde. Zürich : IPSO. 
Offe, Claus (1984), Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie? in : Claus Offe (Hrsg.), Arbeitsgesell-
schaft: Strukturprobleme und Zukunftsperspektiven. Frankfurt/Main : Campus, 13-43. 
Perruchoud-Massy, Marie-Françoise (1991), La pauvreté en Valais. Sion: Département des Affaires so-
ciales. 
Rothböck, Sandra, Stefan Sacchi & Marlis Buchmann (1999), Die Rekrutierung der politischen, 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Elite in der Schweiz. Schweizerische Zeitschrift für Soziolo-
gie 3/25, 459-496. 
Ruschetti, Paul & Hanspeter Stamm (1991), Muster der Statusverknüpfung in sechs westlichen Län-
dern. in : Volker Bornschier (Hrsg.)., Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur gesell-
schaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft, Zü-
rich : Seismo, 99-125. 
Rusterholz, Peter (1985), The Banks in the Center: Integration in Decentralized Switzerland. in: Frans 
N. Stokman et al. (eds.), Networks of Corporate Power: A Comparative Analysis of Ten Countries. 
Cambridge : Polity Press, 131-147. 
Rüst, Hanspeter (1995, 1996, 1998, 2000). Sozialbericht Kanton Zürich 1994, 1995, 1997, 1999. Zürich: 
Fürsorgedirektion des Kantons Zürich 
Sacchi, Stefan (1991), Politische Orientierungen und soziale Schichtung im verselbständigten Hand-
lungssystem, in : Volker Bornschier (Hrsg.), Das Ende der sozialen Schichtung? Zürcher Arbeiten zur 
gesellschaftlichen Konstruktion von sozialer Lage und Bewusstsein in der westlichen Zentrumsgesellschaft, 
Zürich : Seismo, 235-273. 
Salzgeber, Renate & Christian Suter (1997), Beginn und Ende des Sozialhilfebezugs: NeubezügerInnen und 
SozialhilfeabgängerInnen des Fürsorgeamtes in der Stadt Zürich, 1993-1995. Zürich: Sozialdepartement 
der Stadt Zürich 
Schäfers, Bernhard (1981), Siozialstruktur und Wandel der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart : Enke. 
Schmid, Carol (1981), Conflict and Consensus in Switzerland, Berkeley : University of California Press. 
Schweizer, Werner (1980), Die wirtschaftliche Lage der Rentner in der Schweiz. Bern : Haupt. 
Spellerberg, Annette (1996), Soziale Differenzierung durch Lebensstile. Berlin : Sigma. 
Stamm, Hanspeter, Markus Lamprecht & Rolf Nef, unter der Mitarbeit von Dominique Joye & Chris-
tian Suter (forthcoming), Von Managern und Menschen. Die soziale Ungleichheit und ihre 
Wahrnehmung in der Schweiz. Zürich : Seismo. 
Streuli, Elisa & Tobias Bauer (2001), Les « working poor » en Suisse. Etude de la problématique, de 
l’ampleur du phénomène et de ses causes. info:social no. 5. 
Suter, Christian & Peter Meyer-Fehr (1989), Operationalisierung von sozialer Schicht: Individu-
aleinkommen, absolutes oder relatives Haushaltseinkommen? Schweizerische Zeitschrift für Soziol-
ogie 15 (3): 525-543. 
Suter, Christian, Monica Budowski & Peter C. Meyer (1996), Einkommensschwäche, Unterversorgung 
und Mangellagen bei alleinerziehenden Müttern in der Stadt Zürich: Ergebnisse einer Läng-
sschnittstudie, Schweizerische Zeitschrift für Soziologie 22 (1): 27-57. 
Suter, Christian & Marie-Claire Mathey (2000/2002): Wirksamkeit und Umverteilungseffekte staat-
licher Sozialleistungen, info:social 3. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik. 
Tillmann, Robin (1997) : Die Bildungsmobilität in der Schweiz. Bern: BSF.  
Ulrich, Werner & Johann Binder (1998), Armut erforschen. Eine einkommens- und lebenslagenbezogene 
Untersuchung im Kanton Bern. Zürich : Seismo. 
Urio, Paolo et al. (1989), Sociologie politique de la Haute administration publique de la Suisse, Paris : Eco-
nomica. 
Vester, Michael et al. (1993), Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und 
Ausgrenzung, Köln : Bund Verlag. 
Walter, Therese (1999), Erfahrene Armut in Familien. Zürich: Caritas.  
Weiss, Walter (Hrsg.), Gesundheit in der Schweiz. Zürich : Seismo. 




Willener, Alfred (1957), Images de la société et classes sociales. Une étude de la perception et des 
représentations des différences sociales. Staempfli, Bern. 
Zwicky, Heinrich et al. (1989), Die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit in der Schweiz, Zürich : 
Schlussbericht an den Nationalfonds.  
Zwicky, Heinrich & Guido Hischier (1992), Soziale Ungleichheit in der Schweiz. Verteilungskritik und 
Klassenmobilisierung, Widerspruch, 23/12, 76-89. 
 
